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Abstract
The A-club is a comprehensive community sports club which is nurturing athletes in
swimming. However, there is no achievement of high competition level. In this research,
we organized the characteristics of non-proﬁt regional sports organizations that are working
on nurturing athletes in swimming competitions. Thus, we aim to explore possibilities of
development and strategies of the athlete nurturing class of the A-club by comparing and
examining. Three advanced clubs are selected and conducted an interview survey in semi-
structured interview method. Measures to overcome typical problems are as follows.
1. Lack of human resources
As for the development class of the A-club, since the instructors are fewer than the three
advanced clubs, it is necessary to increase the number of instructors.
2. Lack of achievement in athlete development
There is a possibility that further development will be possible in the future  by adopting
the method of clubs that succeeded in improving the competitiveness of the A-club's athlete
nurturing class.


























































































1）一般財団法人山形県 T 市 T 水泳協会（以
下 T 協会とする）
2）NPO 法人愛知県 O 町総合型 O クラブ
（以下 O クラブとする）
























練習回数は週に 3～5 回、練習時間は 1 回 1





週に 5～6 回、練習時間は 1 回 1 時間 30 分






























































S 町には参加対象となる 15 歳未満の人







おいて、週 6 回、計 13 時間の水中練習を行
っており、特別練習として学校の長期休暇








T 協会の選手クラスは育成クラス 1 名、



















T 市には参加対象となる 15 歳未満の人
口が 15,171 名いる。T 市には T 協会を含め
水泳教室が 4 教室あるため、15 歳未満の人
口を 4 で除した 3,793 名が参加対象人口とな
り、T 協会の全子ども参加者数を参加対象
人口で除し、100 を乗じて求めた T 協会水
泳教室への参加率は 31.6％となっている。
定常的な練習量は最上位の選手クラスに
おいて、週 6 回、計 11 時間の水中練習を行
っており、特別練習として隔週の土曜日や学























O 町には参加対象となる 15 歳未満の人




















H 協会の選手クラスは育成クラス 2 名、


















H 市には参加対象となる 15 歳未満の人
口が 3,624 名いる。H 市には H 協会を含め
水泳教室が 2 教室あるため、15 歳未満の人
口を 2 で除した 1,812 名が参加対象人口と
なり、H 協会の全子ども参加者数を参加対
象人口で除し、100 を乗じて求めた H 協会
水泳教室への参加率は 25.3％となっている。
定常的な練習量は最上位の選手クラスに
おいて、週 5 回、計 9 時間 15 分の水中練習
を行っており、特別練習として毎週土曜・
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加時期のメインシーズンに行う週 6 回 14
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㻝㻡ṓᮍ‶ேཱྀ 䞉㻞㻘㻞㻤㻜ྡ 䞉㻝㻡㻘㻝㻣㻝ྡ 䞉㻟㻘㻢㻠㻜ྡ 䞉㻟㻘㻢㻞㻠ྡ
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